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Fig. 1. Macroscopic appearance of the penile tumor
with left inguinal lymph node swelling.
右心室転移を認めた Penile squamous cell carcinoma :
sarcomatoid type の剖検 1例
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A 75-year-old man with a history of early gastric cancer, phimosis and bronchial asthma experienced
pain and palpated a mass in the penis in March 2015. After 2 months, he noticed bleeding from the tumor
and visited our hospital. Pelvic computed tomography and magnetic resonance imaging revealed a pelvic
tumor, bilateral lymphadenopathy, and para-aortic lymphadenopathy. After partial penis excision and left
inguinal lymph node biopsy, the pathological result was penile squamous cell carcinoma sarcomatoid type,
stage IV. As controlling bleeding from the left inguinal lymph node metastasis was difficult, radiotherapy
and appropriate debridement were performed. However, the size of the metastasis increased, and the
general condition of the patient gradually worsened, the patient died two months after the operation. On
pathological autopsy, metastasis to the right ventricle was observed in addition to the left inguinal lymph node
metastasis. Herein, we present the first autopsy report of metastatic squamous cell carcinoma sarcomatoid
type in Japan, along with a literature review.
(Hinyokika Kiyo 64 : 455-458, 2018 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_64_11_455)
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患 者 : 75歳，男性










現 症 : 身長 168.5 cm，体重 62.0 kg，BMI 21.8，
亀頭部から陰茎根部にかけて，さらに左鼠径部にも，
自壊を伴う手拳大の腫瘍を認め，可動性は認めなかっ
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Fig. 2. MRI T2W1 findings show the tumor around
the penis. The tip of the mark indicates
urethral infiltration.
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Fig. 4. The tumor in the left inguinal lymph node
before and after radiotherapy that was per-
formed after debridement. A : after partial
penectomy, B : before radiotherapy, C : after
radiotherapy.
た（Fig. 1）．右鼠径部リンパ節は触知できなかった．




画像所見 : 単純 MRI では T2 強調画像で陰茎先端
から陰茎根部にかけて皮下に不整形の腫瘤を認め，海
綿体への浸潤は判然としなかったが，一部に尿道への




入院後経過 : 陰茎癌 cT3N3M1 と判断し，陰茎部分
切除および左鼠径部リンパ節生検を施行した．手術時
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Fig. 5. The pathological autopsy shows the part of
the right ventricular metastasis.
Table 1. A list of sarcomatoid carcinoma and sarcomatoid subtype of penile carcinoma in Japan
報告者 報告年 年齢 包茎 SCC 抗体値 病期 治療法 観察期間 転帰
井内ら4) 1984 34 有 不明 pTaN0M0 腫瘍切除 術後12カ月 再発なし生存
島本ら5) 2005 71 有 不明 pT1N0M0 陰茎部分切除術＋鼠径リンパ節郭清 術後18カ月 再発なし生存
山崎ら 2011 55 有 ＜0.5 ng/ml pT3N2M0 陰茎切断術＋術後放射線外照射 術後 3カ月 癌死
古目谷ら6) 2011 64 有 1.6 ng/ml pTaN0M0 陰茎部分切除術 術後12カ月 再発なし生存
瀬下ら7) 2013 61 不明 1.2 ng/ml cT3N3M1 陰茎全切断術＋術後化学療法 術後 6カ月 癌死
鰐渕ら 2015 75 有 1.9 ng/ml pT2N0M0 陰茎部分切除術 術後 5カ月 他癌死
山本ら3) 2016 70 有 0.6 ng/ml cT2N0M0 陰茎全切断術＋術後化学療法 術後 4カ月 癌死








cell carcinoma の subtype の 1つである sarcomatoid type
は非常に稀であり，陰茎癌全体の 1∼ 3％といわれて
いる1)．今回の症例では，WHO の分類に準じて病理
学的に sarcomatoid type と診断した．WHO の組織型
分類では 7つの subtype で分類している2)が，2014年
度版の NCCN（National Comprehensive Cancer Net-
work）陰茎癌ガイドラインでは NJCC（American Joint








は carcinosarcoma や spindle cell carcinoma として報告



















type では全体的に SCC 値が低い印象を受ける．過去
の陰茎癌 sarcomatoid type の報告例でも SCC が低値の
症例が多い（Table 1）のも，sarcomatoid type の特徴
の 1つと考えられるかもしれない．
Guimaraes らは penile squamous cell carcinoma の333
症例において，臨床経過と病理学的診断の関連につい
て報告している8)．先述の WHO 分類の 7 タイプと
mixed type を含めた 8つのタイプに分け，転移リスク
と死亡リスクを low，intermediate，high group に分類
して報告している．sarcomatoid type はわずかに 4例
しかなかったが，転移リスクも死亡リスクも共に
high であった．Penile squamous cell carcinoma のなか
で最も予後不良であると述べている．














転移を認めている．この14例中 sarcomatoid type は 1










cell carcinoma，sarcomatoid type の 1例を経験した．
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